





Reynolds and Hazlitt 
Tsuyoshi MORI 
This paper deals with the difference betw巴enReynolds and Hazlitt. The difference between 
their thoughts arises from their different standpoints， that Reynolds is a classicist， and Hazlitt 
is a romanticist 
Reynolds lectures his students on how to bocome valuable painters in his Discourses 
According to his opinion， a painter's aim is to describe the ideal beauty. The way of describing 
it is called the sublime style. In order to get it， the students must imitate natural objects， which 
shows his empirical point of viεw. But it can not be gotten only by a mere imitation of nature 
It巴xistsnot in nature but in the soul of a painter， which shows his subjective point of view 
Hazlitt also has an empirical and subjective point of view. But he can not agree with 
Reynolds b色causeReynolds， a classicist， thinks that the ideal is general and not extreme， while 
Hazlitt， a romanticist， places much色mphasison particularity and the extreme. Hazlitt thinks 
that Reynolds's ideal tend巴ncyis too strong， and Reynolds should look on nature more carefully 
Hazlitt can find harmony in nature ， but Reynolds considers nature imperfect because of his poor 
observation， and tries to find the ideal in the soul of a painter 
レナノレズ (SirJoshua Reynolds， 1723-92)の『講
演j(Discourses)川主， 1769年から1790年にかけての彼の
講演集である。 W. Blakeが，“Annotations to Sir 
Joshua Reynolds's Discourses"21 (1808)に於て， レナ
ノレズの『講演』の主張の基盤となり， Newton， Locke， 
Bacon等と共に，凶Inspiration& Vision"をI靭笑してい
ると非難している E.BurkeのAPhiloso戸hicalE日quiry
問 tothe Or忽i河口>/ Our Ideas 01 the Sublime and 
Beautifulは， 1757年に初版が出，第二版は1795年に出た。
A. GerardのAηEssay0叩 Tasteは， 1759年に出版され，







をとっていた。そのために彼は，“ThisMan was Hired 
















画の言語J(“the language of the art")は， [""描写力，
立体的表現力，彩色力J(“the power of drawing， 
modelling， and using colours")である。この段階は，
表現技法修得の段階で，特定の師(“master")の指示に







べての知識や業績を学ぶことJ(“to learn al that has 
been known and done befor邑hisown time")である。





















の模倣は， I眼前の対象の単なる模倣J(“the mere 
imitation of the object before himづであった。しか
し第三段階に於ては，自然をあまりにも詳細に模倣しす
ぎてはいけない。「自然の単なる模倣者J(“amere copier 
of nature")は， I偉大なものJ(“anything great")を
生みだすことはできないし， I概念を高め，拡大する」
(“raise and enlarge the conceptions")こともできず，
「見る者の心を暖めるJ(“warm the heart of the 
sp色ctator")こともできない。画家は， I模倣の精綴さ」
(“the minute neatness of his imitationsりでなく，






を備えた画法が， I崇高体J(“the grand style")である。
“style"ということに関して崇高を考えているという点











arts receive their perfection from an ideal beauty， 




は， I一般的及び知的J(“general and intellectualづで
ある。それは， I精神の中にのみ存在する観念J(“anidea
th旦tsubsists only in the mind")であり， I肉眼」
(“sightづで見ることはできない。それは， I画家の胸の





する方法を経験論的に述べたJ(“these writers psy 
chologized the Platonic Idea， and empiricized the 





であるJ(“This great ideal perfection and beauty are 
no主tobe sought in the heavens， but upon the earth") 





り，生まれついているJ(“Knowledge of Ideal Beauty 
is Not to be Acquired. It is born with us. Innate Ideas 











と崇高J(“the whole beauty and grandeur of the art") 





な観念J(“a just idea of b四 utifulforms勺を得ること
ができ，より完全なるものによって不完全な状態を是正
できる。「原物よりも完全な形体の抽象的観念J(“an 









い。そしてそれは， I高貴な観念J(“a nobleness of 
conceptionづであり， I知的崇高J(“intellectual gran 
deur")であり，1哲学的英知や英雄的美徳J(“philosophic












































能と独創性についてJ(“On Genius and Originality")， 
「自然の模倣についてJ(“On the Imitation of Na-






は， I模倣の産物J(“the child of imitation ")にすぎな
いのである。これに対しハズリットは， I才能」は「独創






(“the mechanical imitation of individual objects") 
が崇高や美を生み出すことはないと考えている。しかし
レナノレズの「個々の対象の細部や個別性J(“the details 
and particularities of particular object")を遊け， I一





般的，集合的効果と矛盾しない。J(“The details and 
peculiarities of nature and only inconsistent with 
26 森













る恋意的な作りものではないJ(“the id四 1is not a 
voluntary fiction of the brain")と考え，抽象でなく具
象が想像力作品の対象であると主張している。ハズリッ
トによれば，あくまでも自然を見つめるのである。それ
も「すぐれた自然J(“what is finer in nature")を見な
ければならない。「自然の最もすぐれたモデノレJ(“the 
finest models in nature")が， ["最もすぐれた芸術作品」





















形体の「類似原理J(“the principle of affinityり
















































Reynolds and Hazlitt 
General Nature? is there Such a Thing? what is 
General Knowledge? is there such a Thing? Strictly 













が「崇高体は細部の省略にあるJ(“the great style in art 
consists in the omission of the details ")と述べている
ことに対し，これは誤ちで， i崇高体は，構成要素全体の
調和を保つことにあり，細部の省略にあるのではない。」
(“The great style consists in preserving the masses 







(“お sublimityis an excess of power， beauty is， we 
conceive， the blending and harmonising different 











せているJ(“Sir joshua . .. makes grandeur or 
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